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Summary
In the United States, where higher education reached a universal stage earlier than in Japan, conversion of the 
educational paradigm was advocated around 1990 and cooperative learning has been practiced noting that classes tackled 
cooperatively by students are most effective. However, knowledge instruction in only one direction—the traditional lecture 
class—is still the form most commonly used in Japan.
This paper first introduces some background on how the prototype of a two-way class suited the period 1970–90 in 
Japan, and looks at the current state of the two-way class after Japan’s university educational reforms in 1991. Then, using 
class questionnaires at Ritsumeikan University this paper explores what two-way classes require, and introduces examples 
of the two-way class format used for large-scale lecture classes, with the author’s own practices.
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がともに構築するものという新しいパラダイムによる学生参加型授業が開始されていた（Johnson et al. 1991）。
具体的にはグループ学習の導入であり、共同（協同）学習と総称されている。グループ学習には、1回の授業の
間だけのインフォーマル学習グループと、数週間続くフォーマル学習グループ、さらに長期に授業期間中続くベー
























































































































































































































































































































4） 大阪市大自主講座の記録は、次の文献にまとめられている。木野茂 2004　「第 3編　市大自主講座」『人権問
題ハンドブック 4―環境問題と人権編』大阪市立大学人権問題委員会・同人権問題研究センター、133-169頁．
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